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認知言語学の分野における英語の前置詞の研究というと Tyler and Evans 
（2003）が名高い。これは人間の空間認知を前置詞の意味の基盤とし、その上
で前置詞のプロトタイプ的意味（厳密には「意味」というよりは「人間が認知
した状況」であるので、Tyler and Evans （2003）では“proto scene”と呼ばれ
























































































bottom-up的なアプローチのことである。これについて Langacker （1990: 
265）は以下のように述べている。前節に述べたこととも深く関わっているた
め、少々長くなるが引用する。
（2）　We know, for example, that speakers learn and manipulate speciﬁc 
expressions; but we do not know, in any direct way, precisely what degree of 
schematization they achieve, i.e. how abstract and general the rules are that they 
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manage to extract from more speciﬁc structures.　I suspect that speakers differ 
somewhat in this regard, and do not invariably arrive at the highest-level 
schemas that the data would support.　In any event, the omnipotence of high-
level generalizations is not a matter of apriori necessity.　Though regularities 
are obviously noted and employed in the computation of novel expressions, it is 
quite conceivable that low-level schemas are more important for this purpose 
than highly abstract schemas representing the broadest generalizations possible.　
If high-level schemas are extracted, they may be of only secondary signiﬁcance, 










































（1990）が“I suspect that speakers differ somewhat in this regard, and do not 











実を言うと前置詞の意味に対して Tyler and Evans （2003）も用法依存モデ
ルに基づくアプローチを採用しているのである。すなわち前置詞の意味は、そ
の前置詞が用いられている表現が表す事態全体を見渡した上で考察しなければ


















　 b. with 〈INSTRUMENT〉＝「その道具を使って」





（4）　a. with ease, with care, . . . ＝（ある種の）様態を表す
　 b. （all） right with, wrong with, the case with, . . .
　 c. start with, begin with, end （up） with, . . .
　 d. argue ［compete, ﬁght, . . .］ with 〈PERSON〉





























（5）　No, my brother can’t come to the phone right now.　He’s watching TV 
with a stocking cap.　No, he’s not wearing a stocking cap.　He’s watching TV 
WITH a stocking cap!　Oh, forget it!!









の“He’s watching TV with a stocking cap.”という発話を当然「Charlieはス
トッキングキャップをかぶってテレビを観ている」と解釈する。このずれが読
者の笑いを誘うわけである。





















だとさえ言えるのである。“with a stocking cap”ならば通常は頭にかぶってい









本稿はこの考え方は採らない。母語話者は何よりもまず、with a cap、with a 










































第一に、（2）は“speakers differ somewhat in this regard, and do not 
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eye on something”という句の onについて考えてみよう。
（6）　a. keep on, go on, from now on
　 b. She put her hat on. / The picture is on the wall.
　 c. The wine is on the table. / The dictionary is on the desk.
　 d. depend on, rely on





















































































すでに述べたように本稿の立場では“with a stocking cap”と“with Snoopy”
とは－（5）で見たような特殊な文脈が与えられない限り－別のパターンに属



























もし仮に“on X”という上位パターンの意味を解明し、それによって「on the 











































は Hunston and Francis （2000）にならって「パターン」という語を用い
ることにする。具体的には（3）に見るような、例えば〈PERSON〉のよ
うな語の上位概念を含めた、複数の語のかたまりを指す。
５）　この問題については Lakoff （1987: Part II）が詳細に論じている。
６）　 抽象度を上げずにパターンを重視すべきだという考えについては黒宮 
（2010）も参照。また Sinclair （1991）、Hunston and Francis （2000）、
Barlow （2000）、Stubbs （2002）等も参照。
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　 Traditional researchers of English prepositions have a tendency to consider 
the purpose of their research as clarifying the core meaning of a preposition.　
This is often of little practical value to learners of English because it is too broad 
and also too abstract to specify the exact sense of the preposition in accordance 
with its context.　This article builds on a usage based model （Langacker 1990, 
2000） and proposes that attempts to describe the meaning of a preposition should 
also describe the collocation, i.e. the entire phrase, clause or sentence in which 
the preposition is embedded.　Since a preposition is what combines a noun with 
another word （often a verb）, information about what kind of word comes before 
or after the preposition, and the meaning of the entire phrase or sentence should 
be part of the preposition’s meaning.　We will see that collocation information 
is essential in describing the meaning of a preposition and that it is more 
important, especially to learners of English, than a preposition’s core meaning.
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